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In this study, it was clarified in the high school chemistry class that introducing the mutual 
evaluation and self-evaluation of the contents of the experiment report would promote the 
multifaceted thinking of the students. Specifically, after four experiments of "inorganic substance" 
unit, after receiving mutual evaluation to the experimental report, self-evaluation was made to be 
described and the contents of the description were analyzed.  As a result, by carrying out mutual 
evaluation activities repeatedly, multifaceted thinking such as "awareness and conversion to new 
perspectives," "Spread of ideas about new initiatives," and "pointing out improvement points of 
one's own efforts" can be seen. Descriptions have increased.  In addition, it was also found that the 
descriptions were conscious of the interaction with others, and it was suggested that t he mutual 
evaluation activities on the experimental report would promote the students' multifaceted thinking.  
 





































































































年生 4 学級 155 名（女子 77 名，男子 78 名）を対
象として化学の授業を実施した。調査期間は平成






































で，授業を実践した。表 1 の実験 1～実験 4 まで
の授業で相互評価を導入した。 
 
表 1 本研究で実践した授業 
 
各実験は 3 時間ずつを配当した。それぞれの実
第 1章 非金属元素と周期表 
第 1 節 周期表と元素の性質  
第 2 節 水素と希ガス  
第 3 節 ハロゲンとその化合物 実験１ 
第 4 節 酸素・硫黄とその化合物  
第 5 節 窒素・リンとその化合物  
第 6 節 炭素・ケイ素とその化合物  
第 2章 典型金属元素 
第 1 節 アルカリ金属とその化合物 実験 2 
第 2 節 2 族元素とその化合物  
第 3 節 アルミニウム・亜鉛などとその化合
物 
 
第 3章 遷移元素 
第 1 節 遷移元素の特徴 実験 3 
















４の授業の流れを表 2 に示す。 
 

















































































































表 4 相互評価と自己評価の例 

















































































記述である。表 5 では，実験 1 の「時間がギリギ
リになってしまった」や，実験 3 の「もう少し詳





























































































表 6 観点別の生徒の自己評価の例 







































表 7 実験 1 から実験 4 の観点別の記述人数（人）（N =155） 
観点 観点の概要 実験 1 実験 2 実験 3 実験 4 
Ⅰ 自己の取組みに関する記述 76 52 59 50 
Ⅱ 他者との関わりを意識した記述 16 6 14 20 




















その結果，有意な関連がみられた（𝜒2  (3) = 
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資料：実験 1～実験 4 の概要 












































































































附表 4 実験 4 の流れ【探究課題】 
① 実験計画の立案 
Ag+,Al3+,Cd2+,Cu2+,Fe2+, 
Fe3+,Mn2+,Pb2+,Zn2+,K+, 
Ba2+以上の中から 3 つの
金属イオンを含むそれぞ
れの水溶液について分析
と同定を行う。 
【探究課題】 
未知の 3 種類の水溶液に
含まれる金属イオンが何
か，適切な方法で分析
し，同定する。 
② 観察・実験の実
施 
③ 結果の処理 
④ 考察・推論 
⑤ 表現・伝達 
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